▶ urinary incontinence • ▶ overactive bladder • ▶ toilet training • ▶ drug therapy • ▶ behavioral intervention Zusammenfassung ▼ Hintergrund: Verhaltenstherapeutische Maßnah men werden im Zusammenhang mit der Stan dardtherapie einer Überaktiven Blase genannt; letztendlich ist ihr Stellenwert in der Therapie jedoch unklar. Methoden: Systematische Literaturrecherche zum Thema unter den Stichworten "overactive bladder" and "behavioral therapy". Berücksichti gung fanden Originalarbeiten mit Untersuchun gen an Erwachsenen mit englischem Abstract. Ergebnisse: Im Einzelnen werden die Ergebnisse von 6 Studien vorgestellt, die eine Verhaltens intervention als singuläre Therapieform bei einer Überaktiven Blase einsetzen, einen Vergleich mit einer medikamentösen Standardtherapie mit einem Antimuskarinikum anstellen bzw. die Verhaltensintervention mit einem Miktionstrai ning als Augmentation bei einem ungenügenden Ansprechen der Symptomatik auf eine anticho linerge Therapie erlauben. Die Eingangskrite rien mit der Definition der Überaktiven Blase, Patienten klientel und Studiendesign bzw. -dauer und die Art der Verhaltensintervention bzw. die hierzu verwendeten Medien sind wie die gefundenen Ergebnisse uneinheitlich. So wird die Verhaltensintervention als alleinige Maßnahme als wirksam erachtet; manche Autoren sehen einen positiven Effekt der zusätzlich zur anti cholinergen Therapie angebotenen Verhaltensin tervention, andere Autoren sehen einen solchen Effekt nicht. Schlussfolgerung: Obwohl experimentelle Unter suchungen über die neuronalen Mechanismen der cerebralen Verarbeitung des Harndranges und der Auslösung des Miktionsreflexes die potentielle Wirksamkeit von verhaltenstherapeutischen Maßnahmen als wahrscheinlich annehmen las sen, ist das Bild der hierzu gefundenen Litera tur uneinheitlich.
Abstract

▼
Background: Behavioral interventions are part of the standard therapy for the overactive blad der syndrome although its impact still is unclear. Methods: A systematic review according to the key words "overactive bladder" and "beha vioral therapy" was undertaken. Original studies dealing with adults and with an English abstract were taken into consideration. Results: Due to these requirements, only 6 studies were found. They use behavioral inter ventions as single therapy or compare a behavi oral intervention with a standard drug therapy. On the one hand this was a direct comparison to a therapy with antimuscarinics, on the other hand drug therapy was augmented by behavi oral interventions if the primary therapy failed. Inclu sion criteria, patient characteristics, methods of behavioral intervention, the kind of media used and the results were inconsistent. As a result behavioral interventions are considered to be effective in controlling symptoms of an over active bladder; in some studies an additive effect to drug therapy is seen if behavioral interven tions are performed as supplementary measure; other studies could not confirm such an effect.
Conclusion:
Although experimental studies about micturition control in the CNS make a positive effect of behavioral interventions in overactive bladder more than likely, the litera ture reports on this topic remain inhomogeneous.
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